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A fluorescent microscope is widely used to study microorganisms in various environments, however most study was done in 
laboratories after taking samples. This study aims to develop techniques for in situ detection of microorganisms using a 
portable fluorescent microscope on polar fields. We studied staining efficiencies of various types of fluorescent dyes using 
cultured bacteria and Antarctic soils when high concentration of glycerol was added as an antifreeze. All tested dyes, SYTO24, 
Propidium Iodide, SYBR Green I, SYPRO Red, and CFDA-AM, successfully stained microorganisms in the 66.7% glycerol 
solution which was expected to keep a liquid phase at -40°C. 
We also newly designed a portable fluorescent microscope. The characteristics are as followed: a waterproof structure, 
scanning a soil surface by moving an objective lens, possessing several color of laser diodes and fluorescent filter sets for 










の蛍光色素の染色性を調査した。用いた蛍光色素は、核酸染色用の SYTO24、Propidium Iodide、SYBR Green I、









mm、Ｚ軸 15.0 mm、θ軸 370°であり、試料面に対して直径 64.0 mm の円内を観察・撮影することができる。光源
に関しては、複数のダイオードからの光を、レーザービームコンバイナーを用いて 1本の光ファイバーに入射し
て顕微鏡本体へ導入させた。これにより、複数のレーザーダイオードによる多色蛍光観察だけでなく、白色光に
  
よる反射光観察（明視野観察）も可能である。これらの部品を組み上げ、蛍光染色した培養微生物などを用いて
撮像試験を行ったところ、蛍光画像を得ることができた。 
